









                        




EVALUATION OF CATALYST PERFORMANCE OF Ag-NiO-SUPPORTED (Ce,Zr)O2  
FOR SOOT OXIDATION BY ISOTHERMAL THERMOGRAVIMETRY 
 
三上純 





Kinetic analysis of model soot (graphite or carbon black) oxidation by isothermal thermogravimetry was 
carried out in the temperature range between 410 to 620℃. When the Ag-NiO-supported (Ce,Zr)O2 catalyst was 
added to model soot, the oxidation rate of the model soot became greater than that without catalyst addition, 
indicating that Ag-NiO-supported (Ce,Zr)O2 is a excellent soot oxidation catalyst. From the kinetic analysis, the 
activation energy for oxidation of graphite calculated to be a constant value of 107-108 kJ･mol-1 independent of 
the addition of the catalyst. On the other hand, the activation energy of carbon black without catalyst was calculated 
to be 77 kJ･mol-1 which was greater than that for carbon black with Ag-NiO-supported (Ce,Zr)O2 (93 kJ･mol-1). 























2.1．均一沈殿法による Ag-NiO 担持(Ce,Zr)O2の作製 
均一沈殿法によって，Ag-NiO 担持(Ce,Zr)O2（以下 Ag-
NiO 触媒）を作製した。Ce(NO3)3･6H2O と ZrO(NO3)2・2H2O
と AgNO3と NiO (NO3)2･6H2O の 4 つの試薬を，それぞれ
モル比 3:1:2:2 の割合で蒸留水に溶解させ，沈殿剤として
ヘキサメチレンテトラミンを加え 80℃で 2 h 加熱・撹拌し




ク（orion 社製））1.5 mg と Ag-NiO 担持(Ce,Zr)O2触媒 5.0 
mg を秤量し，混合した後，等温の熱重量測定を行った。
Ar 気流中にて昇温速度 10 ℃/min で所定の電気炉設定温度




で N2-21%O2気流に切り替え，その温度で 300 min 保持し
た。昇温過程での Ar 気流の流量は 170 mL/min とし，等温
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ここで，αは反応率，t は時間，K は反応速度定数，R は気











Fig. 1 Isothermal thermogravimetry for oxidation of graphite 




Fig. 2 Isothermal thermogravimetry for oxidation of carbon 
   black in each sample at various temperatures (at  







mol-1，黒鉛に Ag-NiO触媒を加えた場合には 107 kJ･mol-1，
カーボンブラックの場合には 77 kJ･mol-1，カーボンブラッ








Fig. 3 Arrhenius plot for oxidation rate of graphite with and  
iwithout catalyst. CZ：(Ce,Zr)O2 
 
 
Fig. 4 Arrhenius plot for oxidation rate of carbon black with  







ーは 108 kJ･mol-1，Ag-NiO 担持(Ce,Zr)O2触媒を添加した場
合は 107 kJ･mol-1とほぼ一定であったが，カーボンブラッ
ク酸化の活性化エネルギーはAg-NiO担持(Ce,Zr)O2触媒を
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